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キーワード： 音楽療法，蓄音器，認知症，対話，皮膚電気活動（Electrodermal Activity; 以下
EDAと略記）
Music therapy for the elderly with dementia using a phonograph
―Measuring the effects via dialogues & electrodermal activity―
Yoshiharu MASUDA





























1）　10th European Music Therapy Conference, Vienna において “BUILDING POWER TO HEAL THYSELF 
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認知症高齢者への蓄音器による音楽療法
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月白き今宵，哀れマイフーリッシュハート
麗しき調べ，哀れマイフーリッシュハート
かりそめの口づけに，我が胸あやしく燃えて
心もそらに誓いし，惑わしの恋の夜
相寄るくちびる，哀れマイフーリッシュハート
触れて火と燃えし，哀れマイフーリッシュハート
これぞ誠の恋か，面影とわにさりぬ
哀れなり，我が心よ
